














THE STUDY OF RELATIONS BETWEEN TERM OF WORKS AND 
SUCCESS OR FAILURE OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECT 
 
桑原希尽 





In recent years, by information-oriented society, many companies proceed with projects that introduce 
information systems into their management activities. Under these circumstances, from the viewpoint of the IT 
venders and solution providers, it is possible that the specification changes occur in such software 
development projects. Therefore if we can judge success or failure of such a software project, the success 
degree of the project will be improved. In this study, we try to develop the two judgment techniques of success 
or failure of the software development project based on the term of works. Moreover, taking into consideration 
of the information of the specification change, we construct the models by multiple regression analysis and 
linear discriminant analysis. We investigate the effectiveness of the judgment technique by hitting ratio.  









































































表 2 に示す成功可否の判定基準を定義した[3]． 
 
表 1 プロジェクト計画の成功可否の判定基準[3] 
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表 3 QCD の成功度の定量化基準[3] 































































線形判別分析は，2 つの A 群，B 群に対して，サンプ
ルが A 群に属するか，または B 群に属するかを判別する
手法である．したがって，サンプルの所属する群を判別
するためには，図 1 のように 1 本の線で 2 つの群に分離
しておく必要がある． 
図１に示されている z を導く式を判別関数という．そ





















































表 4 閾値の範囲と刻み幅 
目的変数 閾値の範囲 刻み 
12oc 2.00~3.00 0.01 
12oc3 -1.00~1.00 0.01 
125d 0.00~1.00 0.01 
















































































































図 2 12oc の重回帰分析の結果 
 
図 2 より重相関係数は 0.842，寄与率は 0.71 である．ま





中率は 75.0%となり，その時の閾値は 2.81 となる．した
がって，総合的なプロジェクト実績の推定値の成功可否
を判定する閾値は 2.81 を採用した． 
 
 





移を図 5 に示す． 
 
 
図 4 12oc3 の重回帰分析の結果 
 
 
図 5 12oc3 における的中率の推移 
目的変数名 重相関係数 寄与率R^2 R*^2  R**^2 AIC
 12oc 0.842 0.71 0.68 0.651 -18.697
       
要因    平方和    自由度   分散    分散比    検定 P値（上側）
回帰 4.342 5 0.868 23.946 ** 0
残差 1.777 49 0.036
 計 6.119 54
［ **：１％有意　　*：５％有意］
目的変数名 重相関係数 寄与率R^2 R*^2  R**^2 AIC
 12oc3 0.698 0.488 0.425 0.364 57.198
       
要因    平方和    自由度   分散    分散比    検定 P値（上側）
回帰 6.515 6 1.086 7.775 ** 0.00001
残差 6.843 49 0.14
 計 13.357 55
［ **：１％有意　　*：５％有意］














せた的中率の推移を図 7 に示す． 
 
 
図 6 125d の重回帰分析の結果 
 
 
図 7 125d における的中率の推移 
 
 図 6 より重相関係数は 0.863，寄与率は 0.744 である．
また，分散比は 23.287>F(6,48,0.01) ，p 値は 0 となり，モ
デルは 1%有意である． 
実績値の成功可否の判定に使用した閾値は 1.00 を採用
し，その時の的中率は図 7 より 50.0%である．そして，閾
値の変化による目的変数 125dの成功可否が最も高い的中
率は 91.1%となり，その時の閾値は 0.79~0.86 の間になる．
したがって，125d の成功可否を判定する閾値は 0.79~0.86
の中央値の 0.825 を採用した． 
b) 線形判別モデル 
125d3 を目的変数とした重回帰分析結果を図 8 に示す．
さらに，成功可否判定の閾値を変化させた的中率の推移
を図 9 に示す． 
 
 
図 8 125d3 の重回帰分析結果 
 
 
図 9 125d3 における的中率の推移 
 












表 5 各モデルにおける的中率と閾値 
 変化前 変化後 
的中率 閾値 的中率 閾値 
12oc 0.607 3.00 0.750 2.81 
12oc3 0.804 0.00 0.839 -0.075 
125d 0.500 1.00 0.911 0.825 














目的変数名 重相関係数 寄与率R^2 R*^2  R**^2 AIC
 125d 0.863 0.744 0.712 0.682 -82.586
       
要因    平方和    自由度   分散    分散比    検定 P値（上側）
回帰 1.561 6 0.26 23.287 ** 0
残差 0.536 48 0.011
 計 2.097 54
［ **：１％有意　　*：５％有意］
目的変数名 重相関係数 寄与率R^2 R*^2  R**^2 AIC
 125d3 0.688 0.473 0.396 0.322 23.43
       
要因    平方和    自由度   分散    分散比    検定 P値（上側）
回帰 3.245 7 0.464 6.158 ** 0.00004
残差 3.613 48 0.075








































































5)K.Esaki，K.Kuwahara，T.Sagae：“Development of Decision 
Making Method to Success of Software Development 
Project based on the Discriminant Analysis”，Handbook on 
Economics, Finance and Management Outlooks, 3rd 
International Conference on Economic, Finance and 
Management Outlooks，vol.3，pp.47-53，2015 
6)K.Esaki，K.Kuwahara，T.Sagae：“Comparison between 
Decision Making Method for Success right or wrong of 
Software Development Project”，Handbook on Economics, 
Finance and Management Outlooks, 3rd International 
Conference on Economic, Finance and Management 
Outlooks，vol.3，pp60-65，2015 
7)森口繁一：新編 統計的方法 (品質管理講座)，日本規格
協会，1992 
8)佐藤義治：多変量データの分類―判別分析・クラスタ
ー分析―，朝倉書店，2009 
9)竹内光悦，酒折文武：Excel で学ぶ理論と技術 多変量
解析入門，ソフトバンククリエイティブ，2008 
